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The author found an ammocoetes of Lethenteron spp. in a swamp on the campus of Miyagi Gakuin 
Women’s University （MG swamp）. To grasp the inhabiting situation of Lethenteron spp. and their habi-
tat environment on the campus, 1） population size and body size of Lethenteron spp., 2） characteristics 
of the habitat, and 3） the presence or absence of reproductive activity were investigated.
A total of 51 individuals were found in the MG swamp, 36 individuals were 5 cm or less in length 
and 14 individuals were 5 cm or more. No post-metamorphic individuals have been found yet, and the 
timing of their oviposition was unknown. It has been pointed out that the accumulation of soft mud and 
the abundance of litter are important for the inhabitation of the ammocoetes. The habitat of the MG 
swamp where the Lethenteron spp. was found was consist of various bottom sediments and sediments 
of litter layer. These results indicated that the MG swamp was suitable habitat for this species. How-
ever, it is considered that suitable habitat is limited in the University campus, and the conservation of 
its environment is important.
It was likely that the population of Lethenteron spp. inhabiting the campus was genetically isolated 
from other population. In the future, it is important to clarify the conditions of the environment and 
the history of the habitat in the campus, in which Lethenteron spp. population can continue to live and 
to breed, and to maintain the population based on these information.























































スナヤツメ類 1 個体を発見した 2020 年 4 月 17 日以
降、MG 沢において、本種の生息個体数を確認するため
の調査を、2020 年 9 月末まで 1 週間に約 1 回～3 回の頻
度で実施した。なお、MG 沢におけるスナヤツメ類の生
息範囲の予備調査の結果をもとに、沢の上流部から、た







子の粒径が 2 mm 未満の細かい底質が堆積している場所









































沢の上流部から、ため池に流れ込むまでの約 100 m の流
程に渡って沢の脇を歩き、繁殖を目的として集まる個体
の在不在を確認した。調査は本種の一般的な繁殖時期と
される 2020 年 5 月～6 月に、約 3 日に 1 回の頻度で実施








ところ、5 cm 以下が 36 個体、5 cm 以上が 14 個体であっ
た。最小個体の体サイズは 1.6 cm であり、全体的に薄紫
がかった透明感のある体色をしていた（図 1a）。最大個





堆積する場所（図 3b）、1 cm 以上の礫が多数混じる場所
（図 3c）が確認され、スナヤツメ類が発見された場所の
























5 cm 以下のものが計 36 個体、5 cm 以上のものが計 14
個体と、5 cm 以下の個体がそれ以上の個体の 2.5 倍以上
多く確認された。今回の調査で確認できた個体は全て、









既存の研究では、体長 5 cm 以上の個体は粒径 2 mm 未









































れ出た水は、その後、流程約 3 km の高柳川を通り、本
図 3．a）粒子の非常に細かい泥が堆積する場所，b）細かい粒状の砂が堆積する場所，c）1 cm 以上の礫が多数混じる場所
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